
















RESEARCH ON THE UTILIZATION OF SEMANTIC DATA ON CARDGAME 
 
大家史裕 




In recent years, variety of games exist either in analog or digital format.  They become more than 
amusement, even a professional job with large prizes.  In this paper, a trading card game is treated.  In order 
to obtain beneficial information about cards in which there are so many types and numbers in each type, the 
machine processing method is introduced.  The method is based on semantic web technology over 
information about cards’ data extracted web database. 



























のデータベースの作成を行う。本研究では米 Wizard of 
the Coast 社によって制作・販売がされているMagic: The 
Gathering（MTG）というカードゲームを対象とする。こ
のゲームに使用されるカードは 1 万 5 千種類を超え、こ
れらの組み合わせは膨大な量になるためカードやカード
間の有効な組み合わせを見落とす可能性がある。また 1











































































図 2 トークンとチャンクの分割とラベル付け 
 
３． カードデータの RDF化 
前章で説明した要素技術を用いて作成するカードデー
タを RDF化する手順をまとめたものを図 3に示す。 
 
 





























































このプロパティを使用した RDFのグラフを図 5 に示す。 
 
表 1 RDFに使用したプロパティ一覧 
 
 

























































































































「 Shivan_Dragon-1 」 と い う リ ソ ー ス と





































































する。このプロパティの接頭辞は cardobjects とする。 
 








て持つカードは Gain と Life という個体をインスタンス
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